



Study concerning the height of the ceiling 
HAZIMU NAKAZIMA， MOTOYOSHI T AKAHASHI， 
The authors have continued the study on the space by an analysis of human motins and 
this pap巴ris the analysing r巴sultof a change of th巴 walkingform and feeling by a change 
of th巴 heightand th巴 l巴ngthof c巴ilingin the usual walking. 
In case of thinking the walking fe巴lingonly， the h巴ightof ceiling to study must be 
covered from a lower ceiling in a residence to a highest ceiling in a hall， but in this paper 
we setted th巴 objectpoint in th巴 elucidationon the walking form， pursued the minimum 
value of ceiling to be able to walk usualy， made cle旦rthe walking feeling in this case and 
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L1 h戸_~_ L1hs = hs L1hw=竺


















と，L1hh- L11の関係は lp.na x一L11の関係と対称を成し
ており，L11>0.20， L1l<0.00の天井高における内容も
SOmaxとほぼ同様であることがわかる.更に，図 4b及
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230 中島 高橋大善
段階 I L1.Q 動作形態
1 I L1.Q > 0 .20 通常の歩行
2 I 0.20 > L1.Q > 0.10 前屈姿勢を伴う
3 I 0.10 > L1.Q > 0.00 腰を落とした前屈姿勢を伴う









は， r上から圧迫される」の側に有意差が先き ているが，広いのは 1例のみである， ζれはQl
に述べた全体的考察と同様に出ているのに対し と同様のことがいえ，段階3，4では天井よりの














Q.4 15 30 I 60 120 








言言一一ー と竺 0.5 15 
1 3.00 -0.33 
* 
Q， 2 3.50 6.40 
3 0.04 0.93 
** ** 」ニカs オ1る 4 -18.18 7.35 
軽 し、
1 3.00 3.00 
* * 
Q， 2 4.57 4.00 
3 0.93 0.15 
** * 重い 4 -11.64 -6.26 
適時T1 0.00. 3.00 
Q， 2 0.29 1.78 
3 0.00 0.04 
** ** 通路 い 4 7.68 9.78 
1 3.00 3.00 
* * 
Q" 2 5.99 4.00 
3 0.93 0.33 
ホ* ** 歩き 、 4 -8.91 11.13 
1 ~3.00 -3.00 
*ホ * 
2 -8.64 -4.00 
3 0.04 0.59 
** ** 
4 13.14 11.13 
1 -3.00 -3.00 
2 0.00 -0.11 
* 
3 5.33 1.81 
車中 ** 
4 10.23 11.13 
1 3.00 3.00 
* * 
Q" 2 5.79 5.44 
3 一-0.93 1.81 
*ホ * 動きが規 れる 4 -18.18 -4.55 
1 3.00 一3.00
Q . 2 0.69 1.78 
3 -0.35 3.00 





(D=O.4， 15cm， D=30， 60cm， D=120， 240cm)を代
表する感覚の度合いを7段階評定中の平均値で示したも
のが図6である.
30 60 120 240cm 全体
** ** 
1.00 3.00 7.56 1.00 9.30 
*本
1.29 0.69 -0.31 8.33 0.01 
事* ** ** *ホ
-1.57 -21.16 21.55 19.59 50.13 
*事 ** ** ** ** 
-19.17 -16.67 21.00 -23.00 -100.65 
* * ** 20*.4$ 5 1.00 4.00 4.00 7.12 
2俳
-0.14 0.00 0.08 6.75 1.49 
* ** *本 *ホ
-0.38 ー5.76 19.86 -19.59 19.72 
*事 ** ** ** ** 
-17.39 -24.00 21.00 -23.00 ~102.38 
* ** 
1.00 0.25 1.00 4.50 7.20 
0.14 0.31 1.23 0.08 2.45 
0.04 -0.64 0.86 0.93 0.23 
** ** ホ* ** ** 
8.52 10.67 9.33 7.35 53.13 
* ** ** ** 
1.00 4.00 7.56 5.56 22.76 
0.00 0.69 -0.31 -1.33 2.49 
** ** ** ** 
-2.78 -11.56 8.83 14.81 -23.55 
** ** ** ** ** 
-19.17 -24.00 17.19 23.00 -104.13 
割ド ** 
一-1.00 -1.00 -3.06 -5.56 15.02 
-0.14 0.08 0.08 2で08 2.49 
* 材陣 ** * ** 
1 :57 6.76 9.97 6.26 18.46 
*市 ** ** *市 ** 
14.09 16.67 17.19 23.00 92.24 
* ** ** ** 
-1.00 4.00 16.00 -12.50 39.20 
0.14 0.00 0.08 1.23 0.37 
本* ** ** 
3.52 1.00 9.14 23.15 43.92 
*事 事* ** ** ** 
13.14 24.00 21.00 19.17 99.67 
* ** ** 
1.00 4.00 10.56 1.47 19.11 
** 
0.00 0.08 1.23 8.33 0.01 
*事 事* 事*
0.39 -2.56 -21.55 -18.62 34.88 
** *ホ ** ** ** 
-16.67 -16.67 17.19 15.70 -85.76 
* * 事事
1.00 4.00 5.06 i 2.38 15.85 
** 申 ** 
0.00 7.69 1.92 4.08 11.70 
* * 
3.52 6.26 0.31 0.35 5.84 
* * ホ*




























































































D= 0.4， 150m 
D= 30， 600m 
Dニ 120.240"" 
